






Yoshiko Shigekane and the Culture Center:  
A Case Study of Women’s Serious Leisure in the Post-war Educational History
Koichi UTAGAWA
Yoshiko Shigekane （1927-93） was the 12th female winner of the Akutagawa prize in 1979 and was 
the 10th winner among post-war female winners. This paper looks mainly at journal articles and essays 
about her achievement and her own recollections of how she became a novelist. Using relevant 
information from those sources, the author clarifies the factors which allowed this woman to become a 
celebrated author and her educational environment.
Shigekane was disparagingly called the “housewife author.” She was particularly criticized for her 
amateurism because she won the prize after preparing in ways that were unusual. She attended a course 
called “Novel Writing Method” at a Culture Center （a Japanese private further education school）. 
Culture Centers were one of the most accessible choices women of Shigekane’s time had for further 
education. It was difficult for women to enroll in courses at universities or other officially recognized 
institutions.
Looking at the criticism Shigekane received for her non-traditional education, the author concludes 
that people, even in those post-war days, undervalued the seriousness of the pursuits some women 
undertook in their leisure time.




















































































































































































































































































































































































受賞回（年） 氏　名 受　賞　作　品 出生年 最　終　学　歴
第 21 回（1949 年上半期） 由紀しげ子 『本の話』 1900 神戸女学院
第 49 回（1963 年上半期） 河野多恵子 『蟹』 1926 大阪府立女子専門学校
第 50 回（1963 年下半期） 田辺聖子 『 感
センチメンタル・ジャーニー
傷 旅 行 』 1928 樟蔭女子専門学校
第 53 回（1965 年上半期） 津村節子 『玩具』 1928 学習院短期大学
第 59 回（1968 年上半期） 大庭みな子 『三匹の蟹』 1930 津田塾大学
第 63 回（1970 年上半期） 吉田知子 『無明長夜』 1934 名古屋市立女子短期大学
第 68 回（1972 年下半期） 郷静子 『れくいえむ』 1929 鶴見高等女学校
第 68 回（1972 年下半期） 山本道子 『ベティさんの庭』 1936 跡見学園短期大学
第 73 回（1975 年上半期） 林京子 『祭りの場』 1930 長崎医科大学附属厚生女学部
第 81 回（1979 年上半期） 重兼芳子 『やまあいの煙』 1927 田川高等女学校
第 82 回（1979 年下半期） 森禮子 『モッキングバードのいる町』 1928 福岡高等女学校
第 85 回（1981 年上半期） 吉行理恵 『小さな貴婦人』 1939 早稲田大学
第 88 回（1982 年下半期） 加藤幸子 『夢の壁』 1936 北海道大学
第 90 回（1983 年下半期） 高樹のぶ子 『光抱く友よ』 1946 東京女子大学短期大学部
第 92 回（1984 年下半期） 木崎さと子 『青桐』 1939 東京女子大学短期大学部
第 94 回（1985 年下半期） 米谷ふみこ 『過越しの祭』 1930 大阪女子大学
第 97 回（1987 年上半期） 村田喜代子 『鍋の中』 1945 八幡市立花尾中学校
第 100 回（1988 年下半期） 李良枝 『由熙』 1955 ソウル大学




































































































































































































1979 年，第 27 回菊池寛賞を，他の三氏とともに受
賞する。また，1976 年から 19 年間，「朝日カルチャ
ーセンター・東京」，1981 年からは「同・横浜」で，













えているが，女性の 4 年制大学進学率が 15％を超え，
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